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The,Commission  has submitted to the .CounciL a proposaL for  a
Direct'ive sett'ing out the main characteristics of pLastic mateniaLs
intended for use in cont,act with foodstuffs.  Not onLy are these
mater.iats wideLy used in the manufacturing, transport and
packag'ing of food but aLso for making kitchen ware'
are certain discrepancies between the LegisLations of
Member States which interfere witn internaL Community
Trade .in pnocessed foodstuffs currentLy represents  91000 miLLion
units of account, a high percentage of which is in the form of food-
stuffs packaged'in plastic materiaIs'
The counci Irs proposal is aIso 'intended to increase the .pro-
tection of the European  consumerrs heaLth (over a Iong period pLastics
may in fact transfer toxi c substances to the foodstuff.s.themseLY!l):._





the quantitY of substances that
to foodstuffs shouLd be Limited.
It  has been proved that severaL of the substances used in manufacturingl
ptastic materiaLs ane carcinogenic.
The Commission Proposes that
otastic materiaLs couLd transfer
The new proposaL is part of the communityrs  programme of community
reguIations on materiaLs and objects in contact with foodstuffs'
The first  step in that direction was the CounciLts  adoption of  a
framework directive which Laid dbwn the general principIe covering these
materiaLs and objects.l
The most important principLe is no doubt these materiaLs and
articLes shouLd be,'inert"  as this prevents the contamination of food-
stuffs by substances that coutd either constitute a danger to pubLic
heaLth or aLter the organoLept'ic characteristics of these products
In recent years, the appLi cation of thi s princ'ipLe of inertness
has [ed to the jntroduction of a series of nationaI regulations on
pLastic materiats.
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During the post-war years there was a tremendous  change in the
types of miteriaLs used in contact wjth foodstuffs, especiaLly pLastic
;;;k;ging materiaIs. This in turn has raised the question of the suit-
abjl.iiv of such mateniaLs from the point of view of heaLth for, after
contact with foodstuffs for reasonabLy  Lofrg periods, pIastic rnal by a
procees of migrat'ion transfer certain s'-:5stances to the foodstuffs them-'
setves. It  has been proved that seveial substances used in the manufacture
of p[astics are dangenous or can even produce cancer (for exampLe, vinyL
chIoride).
I. NAT IONAL J-EC I SLAT LONS
For these reasons, pubLic authonities or reguLatony bodies in aLL
the Member States of t'he Community have found themseLves ob['iged to inter-
vene in this field  in response to the growing pubLic awaneness of the risks
to human heaLth. ReguLations  exist in aLL the Member States -  in the form of
either taws, o..".oirrendations, or codes of practice -  to  Limit the sub-
stances whiih may be used in the manufacture of ptast'ics by drawing up
"positive Lists".  severaL Member states (BeL9ium, France, ItaLy, the
NetherLands) have taken the further step of adopt'ing LegisLation to  Limit
the possibLe contamination of foocjstuffs, prescribing  maximum Lim'its of
m.igration for pLasti c materiaLs; these Limits are, however, fi xed at
diTfering,leveLs in different Member States concerned.
Moreover, it  is cLear that the differences  between the l4ember Statu"sl
existing LegisIation in respect of pLastics coming into contact with food-
stuffs constitute a technicaL barrier to trade within the community. As the
use of pL.aqtic packaging for.food becomes more common, and as internat
Communitir,.tr,ade  i,n picklged f oods increases, t!i s is a growing probLem  f or
;i;;;;;;1  r;nri..trreis  ind food processors,.who are obl'ised to differentiati'r
if,"i.  production according to the country of destination'  'InternaL
Community trade in procesied foodstuffs currentLy represents a vaLue of
91000 miifion units of account, of. which a targe proportion is  represented
by foodstuffs packaged'in pLastic materiats.
It was therefore naturaL that,  in  impLementation  of the GeneraL
Directive of 23 November 1976, the Commission  shouLd grant priority  to
pLastic materiaIs. But the Commission is not aLone in considening that this
brobLem gives rise to a priority  requirement for the adoption of  Commun'ity
measures.
The Commission recatLs that ParLiament,'in its  0pinion on the framework
directive mentioned above, invited it  to present the implementing  di rectives
in this field  as soon as possibLe. The Economic  and SociaI Committee has aLso
given as its  op'inion that work shouLd be acceLerated  so as to aLLow the
iommission to present a directive on pLastic materiaLs and has asked the
Commission to accord th'is probLem priority
The ConsuLtative Committee for  Foodstuffs, which incLudes representatives
of the industry, the consumers, the agricuLturaL sector, the retaiL trade
and the workeps, has given a unanimousLy favourabLe opinion to the adoption
and content of the pr6posed directive.  The European organ'isation of pLasticsl
manufacturers  has several times invited the Commission to proceed with the
harmonization of  lawsn reguLations  and administrative provisions in this
fieLd.3.
II.  CONSUMER HEALTH
For their part, the Eunopean consumer organizations, have stated that'
in orcJer to safegu..O tft" heaLth and safety of the consumer,  speciaL
attention should be paid to materiaLs in contact with foodstuffs.
The new proposaL for a djrective prdvides for a serjes of measures
intended to ensure that pLastic materiaLs in contact with foodstuffs nemain
inert.
The Commi.ssion proposes to introduce an overaLL quantitative Limit for
the substances that ptastic materiaLs couLd transfer to foodstuffs. The
fimit is 60 mg/kg or 60 ng/1 of foodstuff, Io the case of non-refiLLabLe
articLes, the tiilit  is extressed in mg/dm2 of materiaL in contact w'ith food-
stuff, which gives approximateLy 10 mg/dma.
There ane two advantages to this.fjpit:
- it  takes into account the sci"niitic fact that the great majority of
constituents of ptastic materiaLs are not toxic at this Leve[' This
ensures that the consumerrs heaLth is safeguarded'
- It  respects thb purity of food products, even when there is no known
risk for the consumerfs  heaLth.
III.  ENFORCEMENT
The Commission proposes a system of checking the appreciation of the
Limits La.id;,.do.wn, since no tegaL pnovision. is ef fective unti L enforced.
For this reasonr'the CommisSion'proposes to introduce an agreed
procedure using various soLvants'to simuLate'the conditions preva'i Iing
when materiaLs are in contact with foodstuffs'
In extremeLy complex cases ii  is possibte to use other testing




first  sectoriaL directive on materiats and arti cLes
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LES EMBALLAGES PLASTIAUES POUR DENREES ALIMENTAIRES  ET
UNE PROPOSITION  DE LA COIVIMISSION. <unr?t\ tts
La Commission vient de p16senter au Consei I une propos'ition de di rective qu'i vise
d fixer Les caracteristiques  essentieL les des matieres pLastiques destin6es d
trer  en contact avec les denr6es alimentaires, ces mati6res etant tres  largement
titis6es non seuIement dans La fabricat'ion"  Le transport et Le conditionnement  des
Iiments, mais 69aLement en tant quranticLes cuLinaires.
Des diff6rences subsistent entre Les l"d,gisLations des Etats membres: ceLa entrave
Les 6changes intracommunautaires.
signatera que, actuetlement Les 6changes de produits atimentaires transform6s
rep16sentent  environ 9 mitIiards drunit6s de compte : une proportion importante
ces 6changes est constitu6e par des produits aLimentaires embaLL6s sous pIas-
t i que.
La proposjtion de ta Commission vise d,galement d proteger davantage La sant6 du
consommateur europ6en :  les emhraLLages pLastiques peuvent en effet A La tongue
c6der des substances dangereuses  aux aliments. Il  a ete prouv6 que pLusieurs
substances utiLis6es dans Ia fabrication de mati6res plastiques sont canc6rigA-
nes.
La Commission propose de limiter La quantite des substances que Les matidres
ptastiques pourrait c6der aux denr6es aLimentaires-
La nouvelLe pnoposition stinscrit dans Ie cadre du programme de travaiI
de La Communaut6 par IequeL une 169[ementation communautaire retative
aux mat6riaux et objets en contact avec les denr6es aLimentaires  est
progressivement  6' Labor6e
.  Le premier pas dans cette direction etait Itadoption par te ConseiL,  Le
23 novembre 1976, drune direct'ive gen6raLe fixant tes princ'ipes g6n6naux
,  de ['ensembLe  de ces matdriaux et objets (1)-
parmi ces princ'ipes, Le plus important est sans doute ceLui de "Lrinertie"
des mat6riaux et objets, car il  permet drevjter La contamjnation  des den-
r6es atimentaires au moyen de substances qui, so'it sont susceptibIes de
constituer un danger pour La sant6 publ"ique, soit pourraient aLt6rer Les
caracteristiques  organoLeptiques  de ces denn6es-
mt-J.o. no L 345 du 9.12.19?6, p. 19
1,.,En appLication du principe
d6ve[opper toute une s6rie
ptastiques.
Lrinertie, ces dernidres ann6es ont vu se
16gLementationSnationaIes  sur Ies mati6res
de
de
En effet, La p6riode dtaprds-guerre  a 6t6 manqu6e pan des bouteverse-
ments considerabLes dans le dcrnaine des mat6riarrx Cestin6s au contact
des denn6es atimentaires/.en particulier ceux en matidres pIast'iques.
Par La suite, on a 6t6 amen6 a se demander si de tels materjaux con-
viennent, du po'int de vue de [a sant6r 6tant donn6 qurapr6s un contact
ptus ou moins pnoLong6 avec Ies den16es aLimentaines, iIs peuvent
c6der, par migration, certaines substances a ces denr6es.0r, iI  a ete
d6mont16 que divenses substances utilisees dans La fabrication des ma-
tidres pIast'iques par exempte sont dangereuses,  voir canc6rigdnes  (par
exempLe, Ie chLorure de vinyLe)"
I.  LES LEGISLATIONS NATIONALES  DIFFERENT.
VoiLi Ies raisons pour [esqueLLes dans tous Les Etats membres de Ia
Communaute les pouvo'irs pubLics et Les organismes dot6s de pouvoirs
169Lementaires  se sont crus obLig6s dtintervenir  dans ce domaine, Les
citoyens prenant de pLus en plus conscience  des risques de sant6 quriLs
encourent. Des 16gIementations existent dans tous Les Etats membres,
sous forme soit de lois, soit de recommandations ou de codes drusage et
visent a limiter/ par ,t tetabtissement de "Listes positives", les substan-
ces autoris6es pour La fabrication  des matidres pLastiques. Ptusieurs
Etats membres ( BeLgique, Fnance, ItaIie,  Pays-Bas ) ont franchi une
6tape suppL6mentaire  en adoptant une IegisIat'ion qui vise i  Limiter Ies
risques de contamination des den16es alimentaires et en prescrivant,
pour Les matieres pLastiques, des Iimites maximaLes de migration; ces
timites diffdrent toutefois seIon Ies Etats membres.
0r, it  est evident que Les differences entne Les L6gisLations des Etats
membres au suj et des mat i rbres p Last'iques ent nant en contact av.ec Ies
den16es aLimentaires  constituent une entrave techn'ique aux 6changes
intra-communautai  nes" Comme Les matidres ptastiques sont de pLus en pLus
utiLis6es pour LrembatLage des denrr!es aLimentaires et que Les 6changes
intra-communautaires  de den16es aLimentaires embaLLees augmentent, Les
fabricants de matiirnes pLastiques et Ies entneprises  de transformation
de denr6es aLimentaires tenus drajuster Ieur production aux normes en
vigueur dans Les pays de destination,  se trouvent confront6s i  un
prob[dme de plus en p[us difficiLe. Les 6changes intra-communautaires
de produits aLimentaires transform6s rep16sentent actueLLement  une va-
Leur de 9.000 mi[[ions drunit6s de compte dont une fnaction importante
est rep16sent6e par Les den16es atimentaires conditionn€'es dans des em-
bal Lages en mat'i6re pLastique.
.../ ...-3-
It  est dds lors normaL que La Commission, en ex6cution de la directive
gen6raLe du 23 novembre 1976, a accord6 une certaine priorit6 aux ma-
tjdres plastiques. Mais Ia Commission nrest pas seute A penser que ce
domaine n6cessite par priorit6 [radoption de mesures communautaires.
La Commission rappelLe a cet 6gard que, dans son avis sur La directive-
cadre susvis6e,  Le Parlernent Lra invit6e i  p16senter Ie pLus rapidement
poss'ibte Ies directives dtappIicat'ion dans cd domaine. Le Comite 6cono-
mique et sociaI a 6galement fait  savoir que Les tnavaux devraient 6tre
acc6[6r6s pour permettre A ta Commission de p16senter une directive sur
tes matieres pIastiques et a demande i  Ia Commission  dracconder  la
priorit6 d ce probtdme.
Le Comit6 consuLtatif des denr6es aLimenta'ines qui comprend des
reprdsentants  de Ltindustrie, des consommateurs, du secteur agri-
coLe, du commerce et des travaiLLeurs a approuv6 A Irunanimit6
['adoption et Ie contenu de La directive propos6e. Lrorganisation
europ6enne des fabricants de matienes pLastiques a invit6 A pLu-
sieurs reprises Ia Commission 6 poursuivne lrharmonisation  des
dispositions IegisLatives, 16gtementai res et administratives dans
ce domaine.
"II.  LA SANTE DU CONSOMMATEUR.
Les organisations  europ6ennes de consommateurs ont de teun c6tr!
fait  savo'ir que pour [a pnotection de [a sant6 et de La s6curit6
du consommateur une attention par-ticuli6re devra 6tre accord€,e  aux
mat6riaux entrant en contact avec Ies den16es aIimentaires.
La nouveLte proposition de dinective p16vo.it une
destinee 5 assurer ,'I f .inertie,, des matidres pIast
tact des denr6es atimentai res.
premi6re s6rie de mesures
iques destin6es au con-
En premier Iieu, Ia Commission propose dtintroauirJ-une timite quanti-
tative g[obaLe pour IfensembIe des substances que les matidres plasti-
ques pourraient c6'den aux den16es atimentaires. Cette Limite est de
60 mg par kg ou par t de denr6e aLimentaire.^Pour Les objets non
rempL'issabLes,  eLLe est expnim6e en m9 par U6 Oe materiau en contact
avec [a denr6e aLimentaire et se situe aLors A 1o ng/dA.
Une te[[e  Limite i  un doubte avantage :
-  EtLe tient  compte du fait  scientifiquement etabli  que La grande
majorit6 des composants  entrant dans la fabnication des mati6res
pLast'iques ne sont pas toxiques A ce niveau. De ce fait,  eLIe consti-
tue une garantie pour La sant6 des consommateuns.
-  Drautre part, eLle respecte ta punet6 des denr6es aIimentaires,  meme
dans Les cas dans [esquels un risque sanitaire nrest pas etabLi.III.  LA VERIFICATION  NECESSAIRE.
Drautre part, La Commission propose un Systeme de v6rification des
Ljmjtes envisag6es, car toute dispos'ition L6gate reste Iettre morte
aussi tongtemps que son appLication nrest pas assur6e.
A cet effet, [a Commission propose dravoir reeours A un r6gime con-
ventionnet qui permet, A l"raide de djffdrents sotvants, de simuter
Les conditions r6eLtes drun contact avec Les den16es aLimentaires.
En cas de difficuLt6s majeures/ il  est permis dravoir recours  d
drautres syst6mes de cont16Le qui peuvent ensuite €tre repris dans
La di rective communautaire.
Rappe[ : une premi6ne directive sectorieIte vjsant [es 16sidus du chlorure de
v'inyte monom6-"re a d6je 6t6 adopt6e par [e ConseiI Le 30 janvier 1978
(J.0. no L 44 du 1,5.2.78, p. 15).